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School teachers often study multiple academic manuscripts for their research on teaching material. 
Therefore, our collaborative study reviews the relevant literatures and attempts to clarify the best way to 
practically connect reading and learning (interpreting) in the relevant field. In this paper, we focus on 
philosophical studies that predominantly relate to the concept of value. By comparing two books with two 
different types of research characteristics, we examine the act of reading in relation to the act of learning 
(interpreting) the subject matter. 
The selected books are Another Bio- and Eco-ethics (by Kazuo Kudo, published in 2004 by Koyo 
Shobo) and The Moral Problem (by Michael Smith, translated by Noriaki Katagi, published in 2006 by 
Nakanishiya Shuppan) .Both books were written in response to challenges and issues faced by humanity, issues 
that are believed to be inherently difficult to solve. These two studies can be discussed differently if both are 
read from the perspective of “what can ethics lead to?” 
The two books use different perspectives because they adhere to different meta-cognitive levels. 
Kudo’s research pursues the question “what are the guidelines for our actions?,” implying “thought about 
action.” In contrast, Smith’s research asks “what are the guidelines for researchers who pursue the question of 
‘what are the guidelines for our actions?’” Thus, Smith’s research promotes “thinking about thinking.” By 
considering the question from a higher meta-cognitive level, Smith delves deeper beneath the problem’s 
surface and further exposes serious problems that were previously outside the scope of the study, which 
eventually helps expand the possible range of what can be examined. 
If we believe that the purpose of philosophical research is to create new approaches to tackle essential 
problems faced by humanity, Smith’s study can be regarded as the development of research that helps uncover 
new problems and opens the possibility of addressing such problems. Results of our comparative study can 
allow us to determine that the best way to connect reading and learning (interpreting) is not by trying to 
interpret the end results of what you were attempting to find, but rather by interpreting the process of the 
author’s thinking in and of itself. We believe that this is the appropriate way of pursuing philosophical research. 









































































































































序論 倫理学の視点  
第Ⅰ部 いのちの倫理学  
第一章 いのちが主人公  
第二章 治すことの倫理  
第三章 いたわりと自律  
第四章 支えあういのち  
第五章 いのちを生かす  
第Ⅱ部 すまいの倫理学  
第一章 地球は我が家  
第二章 住みよさの悪しき追求  
第三章 共に生きる作法  






























第一章 いのちが主人公  
６   医療の本来の姿  
７   現代医療の功罪  
８   キュアからケアへ  
９   自己決定の思想  
第二章 治すことの倫理  
10  脳死と臓器移植  
11  不妊治療の問題点  
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13  日本の医療制度  
第三章 いたわりと自律  
14  超高齢社会の到来  
15  安楽死と人生の質  
16  人工妊娠中絶と優生思想  
第四章 支えあういのち  
17  苦悩をかかえる人支える人  
18  障害と介護  
19  いのちを生み育むこと  
第五章 いのちを生かす  


















































第一章 「いのち」をどう考えるべきか  
第二章 現代医療の問題とは何か  
第三章 死の自己決定にどう対応すべきか  
第四章 支えあう生き方とは何か  
第五章 健康をどのように捉えればよいの  
    か  
 





























第１章 道徳の中心問題とは何か  
第２章 表出主義者の挑戦  
第３章 外在主義者の挑戦  
第４章 動機づけに関するヒューム主義の理論  
第５章 規範理由に関する反ヒューム主義の理   
      論  































 二 ある人が，自分が φ することは正しいと判
断するならば，他の条件が等しければ，その





















１ 記述主義対表出主義  
２ 記述主義者が直面する一見明白なジレンマ  
３ 非自然主義に対するエアの批判  
４ 非自然主義と認識論  
５   自然主義に対するエアの批判  
６  〈未解決問題の論法〉と形而上学的自然主  
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７  〈未解決問題の論法〉と定義的自然主義  
８   道徳概念にまつわる常識的真理とはどのよ  
うなものであるか  
９   主観的な定義的自然主義対非主観的な定義  
的自然主義  
10 道徳概念のネットワーク分析への探究とし  
ての定義的自然主義  
11 いかにしてネットワーク分析に欠陥が生じ  
うるのか－置換問題－  
12 道徳の用語のネットワーク分析は可能か  
13 エアのジレンマは回避可能か  





























































と定義的自然主義」「８   道徳概念にまつわる












































１       記述主義と表出主義の論点争点は何か  
２       表出主義者の記述主義者への反駁はど  
のようなものか  
３・４  非自然主義に対する表出主義者の反駁  
は妥当なものか  
５ -９  自然主義に対する表出主義者の反駁は  
妥当なものか  
10・11 道徳概念のネットワーク分析は可能か  
12   道徳の用語のネットワーク分析は可能  
    か  
13・14 表出主義者が提示する記述主義者のジ  
レンマは回避可能か  
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